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　 Taking our International Cooperation Fieldwork, Australia Program, for 
example, an overseas volunteer activity can be considered as a replacement or 
done in conjunction with widely-conducted ESOL-oriented training programs 






平成 16 年度「特色ある大学教育支援プログラム（以後，特色 GP）」とし
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ると考えられるのだろうか。できるだけ短大の現状を理解するために，①
日本私立短期大学協会のホームページの「海外英語研修」のキーワード検


























2 ．Content-based instruction として考えるボランティア活動
2.1　ボランティア活動の概要



















ば，これは content-based instruction（以後，CBI）である。Brinton（1989, 


























の listening や speaking 能力は十分にして適切とは言えず，さまざまな場面
で難渋した。しかし，それにもかかわらず，学生の満足度は高く，二週間
のボランティア活動は英語学習に多大な貢献をした。








































点である。Stryker and Leaver（1997, pp. 285―286）は，CBI における主
な教師の役割を，目標言語に関する知識の伝達者ではなく “facilitators 
of  communicative competence in learners”に置いている。この考えに従え
ば，出会った client やボランティアの人々，GA や Centacare のスタッフ
らは，CBI でいうところの教師と同じではない。なぜならば，仮に，ボラ
ンティア活動を CBI でいうカリキュラムと考えると，その中には CBI に
必須の subject matter はあっても，その他の要素である forms，functions，







によれば，“A person, especially an older or married woman, who accompanies 






は，“Good language-teaching characteristics”として，technical knowledge，









　Clifton（2006, pp. 142 ― 150）は，学習者が小グループの場合には
facilitation が適した方法であるという立場を堅持しながらも，教師の果た
すべき役割は，facilitator か，または教室の支配的な役を演じる teacher か，
という二者択一ではないと指摘する。“ … knowing when it is appropriate to 
use each style of  interaction according to local circumstances.”と，大切なのは
その場の状況に応じて，自在に facilitator と teacher を使い分けることであ
ると主張する。Stevick（1998, pp. 39―45）は，teacher のあるべき姿として，
“…to leave ― to appear to leave ― the Teacher role from time to time，and act 
the part of  an Ordinary Person，a cordial，interested Fellow Human Being.”と，
時には “Ordinary Person”して振舞うことの重要性を指摘している。
　本学ボランティア活動では，英語教師が chaperon として随行すること
で，管理者・保護者役はもちろん，学びの facilitator や teacher としての
効果も期待できる。この chaperoning の強みを四点に集約すると，①引
率者として学生の安全を確保し活動を進行する，②自分もひとりの人間




での chaperoning という学生への接し方は，CBI でいう教師の役割を内包
するより大きな役目を演じる存在だといえる。Brown（2001, p. 430）は教
師の役割を比喩的に，the teacher as controller，the teacher as director，the 
teacher as manager，the teacher as facilitator，the teacher as resource と，五つ
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　　7 月 22 日（土）14 時 25 分，JL 便にて中部国際空港発。21 時 40 分，成田経由
でブリズベンへ
　　　　23 日（日）7 時 20 分，ブリズベン着。着後，終日休息。
　　　　24 日（月）～ 28 日（金）Greening Australia の諸活動に参加。
　　　　29 日（土）小旅行。近郊の Moreton Island National Park。
　　　　30 日（日）午前，休息。午後，ホストファミリーとのバーベキュー。
　　　　31 日（月）～ 8 月 4日（金）Centacare の諸活動に参加。
　　8 月 05 日（土）9 時 05 分，JL 便にてブリズベン発。成田経由で中部国際空港
19 時 45 分着。
　　なお，1 週目の金曜日は，雨のために活動不参加となった。
3）Greening Australia is a solutions-driven organisation that is doing something practical 
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about Australia’s environmental problems. We do much more than simply plant 
trees. Greening Australia tackles critical issues like salinity, declining water quality, 
soil degradation, climate change and biodiversity loss through an innovative blend 
of  practical experience, science, community engagement and commitment. With a 
network of  over 350 staff  in 80 locations across the continent, Greening Australia 
lives and works with people from remote, regional and metropolitan communities. 
As Australia’s premier advisers on vegetation management, Greening Australia is 
passionate about protecting and restoring the health, diversity and productivity of  our 
unique landscapes.
　　（2006 年 8 月 26 日の http://www.greeningaustralia.org.au/GA/NAT/AboutUs/ よ
り）
4）Mission: Centacare, as part of  the Mission of  the Archdiocese of  Brisbane: provides 
leadership, education, professional support, policy analysis and advocacy in areas of  
community service and justice throughout the Archdiocese; supports and encourages 
parishes and other groups addressing community welfare needs and justice issues; 
provides social services where appropriate
Values: Centacare is committed to the following gospel based values: the dignity of  
the human person preferential option for the poor interdependence and community 
empowerment justice.
（2006 年 8 月 26 日の http://www.centacarebrisbane.net.au/index.php より）
5）Centacare の資料によれば，overnight and holiday respite, emergency response, in-












8）The American Heritage® Dictionary of  the English Language, Fourth Edition. 
Updated in 2003.
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